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On semantic nature of lexicon in indian and Philippine English: 
Aiming for revealing semantic lexicon in Asian Englishes
YAMAGUCHI Kazuyuki
Abstract: The aim of this study is to reveal semantic nature of content words found in Indian and 
Philippine English based on metaphor, metonymy and synecdoche in the sense used in Cognitive Lin-
guistics. Compared to studies on phonetics and syntax in the field of World Englishes, semantic studies 
have been far behind. This study specifically aims to make some contribution in order to solve two 
problems found in World Englishes; obstacles of communication derived from differences of English 
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英語で行われる（竹下 2018: 29）。しかし，ここに 2つ
の大きな問題が生じる。アジアを含めた，英語を母語
1．本稿の目的




















































































































































































































































































































































 （e） take your food　食事をする【原因で結果（食
事を取り，（その結果）食べる】
 （f） put a mail　メールを送信する【原因で結果
（メールを準備し，（その結果）送信】
 （g） I am not getting you.　わかりません【全体で
部分（YOU全体で話す内容（YOUの一部）
を表す】






















































































































 （e） finger chip　フレンチフライ【類で種】（指を
使い食べるチップスは他にもある）

























































































































































（5） （a） I’ve eaten more salt than you, son. So don’t 
argue with me.
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Inner Circle），外部圏（The Outer Circle），拡張圏














c） the authoritative factor（当該英語の使用可能領
域）
d）codification（当該英語の辞書や文法書の存在）
e） the acceptability factor（当該英語に対する（非）
使用者の受け止め方）
Bangboʂe（1998: 3–4）は，特に上記条件中 codifica-
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